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 In recent years, due to the development of computers and technology, various architectures that had 
not been seen 50 years ago became available. However, Even if you do not understand the essence of 
structural analysis, it is a problem to be handled as convenient tool that can be calculate. With the 
development of technology, the black box of the internal structure is being promoted, and if this is left 
unattended, it will not be possible to deal with unexpected dangers. Therefore, I would like to take the 
first step in problem solving by reading the theory of Toshihiko Kimura.  









































































空間方向の 2 階中央差分商は、 
 




























で表現すれば𝑙, 𝑚, 𝑛が 4 以下で 4,3,2,0
とするとき、ダブル梁のタイプは限定され、その総数は



































































と格子梁の節点をそれぞれ 1,2,3,4 点とすると、0 点は固
定端、1 点は自由端であるから 0-1 梁を 0 点側に単位長さ
0-1 に等しく延長した仮想内挿点1̇と 0-1 梁を 1 点側に単




𝜔1′ = 2𝜔1 (11) 
 
























3 (𝜔ロ − 4𝜔イ + 6𝜔𝑓 − 4𝜔𝑔










3 (𝜔n − 4𝜔8 + 6𝜔𝑓 − 4𝜔7
+𝜔a) = 0 
(14) 
 
が得られる。𝑒, 𝑔, ℎ, 𝑖, 𝑗, 𝑘, 𝑙についても同様に内挿点を設定
して釣合式を立てればよい。そして𝑎 − 7のせん断力と















3 (𝜔8 − 3𝜔𝑓 



















𝜔7 = −0.177𝜔1 + 0.706𝜔𝑎 + 0.471𝜔𝑓 (17) 
 
























































































)  (21) 
 
































































図 9 ディスク及び大梁の解除応力 
 


















図 10 梁の断面寸法 
 
表 1 梁の各タイプ 
𝐸 大梁の端部用(𝜆 = 0) 
𝑀 大梁の中央部用(𝜆 = 0.6) 
𝐽 その他の格子梁用(𝜆 = 0.8) 
𝐷 ディスク部分の枝梁用(𝐸の剛比の 2 倍) 
 
大梁の端部には中空率𝜆が 0 の𝐸種、大梁の中央部には
















図 11 プレグリッドシステムの柱梁モデル 
 
（２）解析条件 













































図 13 曲げモーメント図 
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